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   To evaluate the effects of bladder instillation chemotherapy of anticancer agents with OK-
432 intradermal injection (group A) in preventing postoperative recurrence of bladder carcinoma, 
a randomized controlled study with intravesical instillation chemotherapy of anticancer agents 
(group B) as the reference standard was performed. As the anticancer agents, pepleomycin (PEP) 
was usually used at a concentration of 30 mg/30 ml physiological saline. OK-432 injection dose 
was gradually increased from 0.5 KE to 5.0 KE and maintenance dose was decided by local skin 
reactions. 
   There were no differences in the patient's background factors between group A (22 cases) 
and group B (17 cases). The no-recurrence rate of bladder carcinoma was similar in the two 
groups, but the no-recurrence rate for the virgin tumor or the stage To cases was higher in 
group B. On the other hand, the values for the recurrent cases or the stage T1,2 cases was higher 
in group A. The SU-PS skin reaction as an immunological response was significantly higher in 
group A. 
   There were no severe side effects derived from anticancer bladder instillation or OK-432 in-
jection. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 34: 2053-2057, 1988)
Key words: Bladder instillation, OK-432 injection
緒 言
膀胱腫瘍に対する術後(TUR後)の 再発予防を目


































し,そ の 後 入 院中 は 隔 日投 与,外 来 では 週 星回投 与 と
した,な お再 発 の確 認 は主 と して 内視 鏡,尿 細 胞 診に
て 行 っ た.ま たA群,B群 の 選 択 は 封 筒 法 に て
randomizationとした.
結 果













1)患 者 背景 因 子
本 プ ロ トコー ルに て開 封 し,治 験 が ス タ ー トされ た
症 例 の うち規 定 通 りの経 過 観 察 が な され た39例(A群
22例,B群17例)に つ い て検討 した.Table2,3は対






































































TUR後1週 問1ヵ 月2ヵ 月3ヵ 月4ヵ 月5ヵ 月6ヵ 月











































































6,7に示 す ご と く単 発 例 ではA群 の方 がB群 に 比 して
高 い非 再 発 率 を示 して い る.し か し多 発 例 で は12ヵ月
以 上 の観 察 例 が少 な い た め 明 らか な判 断 は 困難 で あ る
が有 意 な る差 は認 め て い な い.一 方,腫 瘍 の深 達 度 別
に 非再 発 率 を 比較 した とこ ろ,Fig.8はstageTuの
場 合 で あ るが 明 らか な 差 は認 め て い ない もの のB群 の
方 が 良好 な結 果 を示 した.ま たstageT1,2ではFig.
9に 示 す と う りA群 の方 が良 好 な結 果 を示 して い る.
一 方 ,grade別で 比較 す る と,grade1,2の症 例 では
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Fig.4.初発 例 に おけ る非 再 発 率
612182430(M)
















































































stageTl,2症例 の 非 再 発 率
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Fig.11.grade3症 例 の 非 再 発 率
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年齢,性別,初 発 ・再発の区別,腫 瘍周囲粘膜の変
化,腫瘍の大きさ,数,尿 細胞診の陽性率,gradcお
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